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　本稿は 2020 年 6 月から 9 月に中学校 2 年生を対
象として行った，英語による即興での自由対話の指




























































































　以上に述べた対話指導を 6 月から 7 月にかけて
行った後，以下の条件でスピーキングテストを行っ
た。
日時：2020 年 9 月 14 日（月）第 6 限
対象： 広島大学附属中学校第 2 学年 A 組（男子 24
名　女子 20 名）計 22 ペア


















































平均 57.5 11.4 68.8 6.5 14.6
標準偏差 17.7 6.2 20.9 2.6 5.1
表 2　内容伝達を目的とした発話語数の分布
　以上の結果に基づき，内容伝達を目的とした発話
語数の偏差値が 60 以上の 4 ペアを上位層，50 以上












































2 84 18 102 11.0 21
10 93 9 102 10.0 18
16 71 18 89 9.0 22
20 79 15 94 12.0 25










4 61 17 78 5 19
5 61 2 63 6 10
6 65 9 74 8 13
7 69 6 75 4 12
9 62 25 87 8 19
15 63 14 77 5 12
21 64 9 73 3 10










1 43 5 48 6 15
3 4 0 4 1 2
8 50 1 51 6 14
11 43 14 57 6 11
12 57 19 76 5 17
13 56 9 65 7 16
14 56 15 71 5 13
17 43 11 54 4 8
18 48 15 63 9 18
19 51 9 60 6 16
22 41 10 51 6 11













































































































































見てみると，“Please tell me what you have done 
today.”のように，相手が 1 日にした内容をたずね



















This study was carried out to identify better teaching methods in improvised conversation. Instructions about 
improvised conversation in English and the speaking test were provided to 2nd graders. According to the 
data analysis based on the test, the important things to activate conversations are the following: generating 
ideas, turn-taking, and the quantity and quality of questions. The author suggests that it is important to 
teach information flow in conversation, the use of gestures to show changes in turn-taking, and how to ask 
appropriate questions.
A Challenge to Improvised Conversation in English by 2nd Grade 
Junior-High School Students
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（＊１）コロナウイルス感染予防のため，授業中は喚起
を行い，対話の際はマスクを着用させ，十分な距
離ととらせるなど，予防対策をした上で本実践を
行った。
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